









Meillassoux clarifies most of post-Kantian philosophers presuppose the “correlationism” according 
to which we cannot think about the world independently of its relation to our thought. The problem is 
the correlationism is incompatible with a certain scientific discourse on the world existing without 
human. That is why he proposes the “speculative materialism”. It denies the traditional philosophical 
presupposition on which the finitude of our knowledge is based: the unknowable laws exist in the 
world. Thereby it annihilates the divisions between our thought and the world. Meillassoux’s 












































































































































































































































































































の立場の主要な論客たちである。メイヤスー以外には、Ray Brassier、Iain Hamilton Grant、Graham 
Harman といった哲学者たちが参加している。彼らの著作の多くは哲学ジャーナルの Collapse
において発表されている。彼らに共通しているのは相関関係主義批判であるが、興味関心はそ
れぞれ異なっている。ニヒリズムの観点を論じる Brassier の Nihil Unbound: Extinction and 
Enlightenment (2007)、身体や物質（質料）の概念を再検討する Grantの Philosophies of Nature After 
Schelling (2008)、他の実在に対する人間の実在の優位性を批判する Harman の Prince of 
Networks: Bruno Latour and Metaphysics (2009)をまずは重要な先行研究として挙げておきたい。 
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